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  Robaveron was administered intramuscularly to 21 patients with neurogenic bladder one ampule
per day for successive 21 days． The effect was evaluated by amount of residual urine， cystometric
curve and subjective symptoms．
  1） Forteen out of 21 patients （66％） showed ciinical response．
  2） Residual urine decreased in 12 of 21 patients （57％）．
  3） The maximum voiding pressure rose more than 20 cmH20 in 11 of 21 （S7％）．
  4） Effective detrusor pressure （the maximum voiding pressure minus resting pressure） rose
more than lecmH20 in 12 of 21 （57％）．
  5） ln one case， urinary incontinence became enhanced due to increased spasm and the drug
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   前                  後
Fig・L 自パベロソの残尿量におよぼす影響
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      前                 後．
Fig，2．ロバペロンの膀胱内圧におよぼす影響（最高
















   x104
@     （／㎡）凡B．C W，B．C．（／nd） ヘモグ・ビン（9／dのBUN（㎎／ゴの GOT（U） GPT（U） Al－P（K．氏U） 体   温 （℃） 血    圧（ntnzHg）
随 年令 性
前   後 前    後 前    後 前   後 前  後 前   後 前    後 前    後 前     後
1 52 δ． 402  4056800  6200ユ3．6  13．418  ユ6 25  1828  ．20 乳5   72 36．4  36．4110／70   110／70
2 61 δ 361  3802800  420012。9  12．815  1732  2434  20 7．8   6．4 36．8  36．8100／60     100／60
3 19 δ 422  4087000  620012．9  12．417   1727  1834   16 8．7   6．8 36．8  36．8140／80     140／90
4 41 6 385  3646200  380011．4  10．817   1818  2019  24 4．8   4．2 36．5  36．5120／80      120／80
5 32 6 386  4204800  64001L8  12．820  17 22  2816  20 7，3   6．4 36．8  36．8110／60      110／60
6 29 δ 364   3594100  320012．9  13．717   2012   1814   24 6．1   8．6 36．6  36．6140／90     150／90
7 26 6 402  4083100  500013．8  13．617   1726  1824   16 ．8．3   6，4 36．2  36．4110／60      110／70
8 52 6 309  324500  62009．4   9．2 17  20 18  2016  2415．9  12．036．2  36．0100／40     100／40
9 34 δ 320  3336400  78009．8   9，0 17  1520  12 26  166．9   8．9 36．2  36．2100／40     100／40
1034 δ 386  3943400  580012．4  12．815  1517  2018  24 7．8   8．2 36．5  36．5120／60      120／60
監1 21 δ 441  4506400  480013．7  13．215  1718  2416  18 8．4   6．2 36．5  36．5120／70      120／70
1242 ♂ 389  4024700  620012．9  12．820  17 27  3019  28 6．8   6．4 36．2  36．2120／60      120／60
13486 428  4305600  720014．1  13，917   1620  1824  16 64   7．2 36．2  36．2140／80     140／80
1448 ♂ 421  4146900  3800、13．8  13．620  2018  2216  26 ㎝       門 36．2  36．2150／90     140／90
1549 ♂ 365  3846400  520011．8  12．020  2018  24 16  268．4   8．’6 36．2  36．2．160／90      160／90
「16 33 δ 408  3868400  620013．6  12．920  2032  3434  40 8．6   8．4 36，5  36．5120／90     120／90
1719 δ 337  3806100  390012．3  13．012  1810  1810  24 7．5   7．2 36．2  36．2100／40     100／40
1828 ♂ 410  3876400  370012．9  12．618  1218  2116  24 8。6   10．4 36．0  36．0120／70     120／70
1948 δ 421  385000  420013・9 12β17  20 24  1826  18 6．4   4．2 36．2  36．2120／80     120／80
2038 ♀ 374  3853200  460011．8  12、015  18 27  20 19  168．3   7，2 36．5  36．5110／70   110／70、













































































































        （1977年2月7日迅速掲載受付）
本論文訂正
Table 1備考欄 10日目を9日目に訂正
Table 2 最上段 ×104を（）内に入れる
